**مقدمة موضوع تعبير عن الشمس للاطفال**

**بسم الله نتحدّث عن واحدة من الأمور الكونيّة البارزة، حيث جعل الله تعالى الحياة بشكلها الحالي تسير وفقَ مجموعة من الأسباب التي تضمن استمرار القوانين الطبيعيّة ضمن سياق مُحدّد، فكان الليل والنهار، وكان الشّمس والقمر، وكانت الأشياء كلها، فحديثنا اليوم عن الشّمس التي زيّن الله بها السّموات، وكانت إحدى النوافذ التي أطلّ منها العلماء على كثير من العلوم والنظريات، خلال سنوات طويلة من غرابة المشهد وصعوبة الإدراك، وهو ما نضعه تحت ضوء البحث في موضوعنا التعبيري الآتي، فكونوا معنا يا أطفال.**

**موضوع تعبير عن الشمس للاطفال بالعناصر كاملة**

**إنّ الشّمس هي إحدى آيات الله العظيمة التي تناولتها الحضارات بكثير من الاهتمام على مرّ العُصور، رسمًا ونقشًا وأبحاثًا علميّة، وفي ذلك نطرح الآتي:**

**زملائي الطّلاب، نتناول الشّمس في موضوع حديثنا لهذا اليوم، فهي الحكاية التي طالما كانت الضّوء، وهي القضيّة التي طالما وضعت الأشياء تحتها لنتعرّف على حقيقتها، فهيّا بنا لنضع الشمس تحت الضّوء في هذا اليوم المُبارك، فهي الصّديقة الصّدوقة لكوكب الأرض، وجميع الكواكب في درب التّبانه، وقد خلقها الله تعالى بحكمة، وجعل منها المصدر الأساسي الذي تستمدّ منه الكواكب الأخرى طاقتها ونورها، وتستمدّ منها الأساسيات لاستمرار تطوير شكل الحياة الحيّة عند جميع الكائنات على سطح الأرض، فالشمس ليست زينةً في السماء وحسب، بل هي آلة عظيمة مخلوقة على يد خالق عظيم من أجل أن تقوم بمهمّة كبيرة.**

**ومن خلال البحث العلمي الذي قام به العلماء، تبيّن أنّ الأساس الحي للشمس هي الغازات وأبرزها هو غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم، حيث يُشكّلان النسبة الأكبر من تكوينها، وأمّا عن الطّبقات الأخرى فهي ذات بنية صخريّة ذائبة، من درجة الحرارة الكبيرة التي تتعرّض لها، ومن الجدير بالذكر يا زملائي أنّ الشّمس ليست كوكبًا على الرّغم من حجمها الهائل، فهي تُساوي الملايين الملايين من كوكب الأرض، وهي عبارة عن نجم عظيم يسبح في هذا الفضاء الواسع، وليست أكبر النّجوم وإنّما تُرى بهذا الشّكل لأنّها أقرب النّجوم على مجموعتنا الشّمسيّة، فهي صديقة النّهار والليل في جميع المراحل اليوميّة.**

**زملائي الطّلاب، إنّ الشّمس هي عبارة عن نجم ملتهب وشديد الحرارة، وتنتج تلك الحرارة عن عمليات الاحتراق وعن تفاعلات الانشطار النووي، التي تولد طاقة هائلة، وقد أجمعت كوادر العلم من الباحثين على أنّ العُمر الافتراضي للشمس، هو 4.6 مليار سنة ضوئيّة، وأنّها تمتلك المواد الأساسيّة التي تؤهّلها للعمل والانشطار لذلت المدّة، فهي في نصف العُمر، وأمّا عن نهاية الشّمس، فهي نهاية الدّنيا، تصديقًا لأمر الاله تعالى، وتأكيدًا لصحّة القرآن، فالأرض بدون الشّمس عبارة عن كرة متجمّدة لن ينجو فيها أيّة أشكال للحياة، ولن تتطوّر بها أيّة تفاصيل أخرى.**

**من المُهم أن نعرف بأننا على مسافة بعيدة من الشّمس بالرغم من قُربنا منها عمليًا حيث يستغرق الضّوء الصّادر من الشّمس مدّة ثمانية دقائق وعشرون ثانية فقط للوُصول إلى الأرض، مع التنويه على أنّ جميع تلك الإيجابيات للشمس، لا تشفع لنا للنظر إلى ضوء الشّمس بشكل مُباشر، فهي تعمل على تدمير الشّبكية الخاصّة بالعين والتي تُعتبر الأساس في عمليّة الإبصار في حال النظر إليها، بالأحوال العاديّة أو في حالة الخُسوف التي تتعرّض لها من حين إلى آخر عندما يقع القمر في الخطّ المستقيم بين الأرض والشّمس.**

**خاتمة موضوع تعبير عن الشمس للاطفال**

**من خلال موضوعنا السّابق، نكون قد أحطنا بمجموعة من المعلومات المُهمّة عن الشّمس، والتي يتوجّب إدراكها والتّعامل معها بمنتهى الإيجابية نظرًا لحجم الحضور البارز للشمس في تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، وجميع الكائنات الحيّة، فالشّمس هي المركز الأساسي للمجموعة الشّمسيّة، وهي المدير الذي يحكم هذه المجموعة، ولذلك نجد أنّ مجرد التفكّر في هذه العظمة هو عبارة عن تسبيح وتمجيد لله تعالى، وتفكّر في مخلوقاته التي أحسن بها، وجعلها في أحسن تقويم كما جعل بقيّة البشر.**